greater and has a maximum at 48th hour, and suggests that almost three carbon atoms of this molecule are used, possibly as follows:
The last path is supported by the results of the total incorporation of propionate, which is equal to 2 x 10~4 at 24 hr. of metabolism.
Transformation via pyruvate is ruled out by the fact that the incorporation of the latter into heptacosane is lower than that of the [2,3-14 C] succinate.
The incorporation of nonanoate and acetate is particularly interesting. Both of these precursors exhibit much higher incorporation than the other compounds studied. Moreover, the kinetic course is the reverse of that observed in the other cases, the maximum incorporation occurring before the 12th hour of metabolism. Thus acetate and nonanoate are obviously more direct precursors than the other compounds. Furthermore, since at least 14 molecules of acetate are required in order to obtain heptacosane, as apposed to 3 molecules of nonanoate, it is assumed that the ratio of the incorporations at equilibrium is about 1:5. In fact, the ratio found from the radiochemical data is in agreement with this value, though it varies with time owing to the different rates of uptake.
Thus it appears that the long straight chain of heptacosane is also formed by the condensation of anions of monocarboxilic acids containing large numbers of carbon atoms, such as nonanoate.
Also the incorporation of the mevalonate is quite interesting. The incorporation is of the same order of magnitude of [2,3- 14 C] succinate and pyruvate with different kinetic behaviour; probably the compound must be broken down into simpler molecules before it can be utilized. The radiosensitivity of dry bacteriophage 0X-174 in vacuo was determined at temperatures varying continuously between 110° and 300 °K and in the absence or presence of cystamine. The dependance of cross section o(T) on temperature for inactivation of plaque-forming ability by fast protons is given by o(D=<v[l + 3-exp(-£a//? 7 1 )].
Temperatur-und
The constant o0 is 1.9-10-12 cm 2 for $X-174 phages without and l,5-10~1 2 cm 2 for 0X-174 in the presence of cystamine. £a amounts to 1 kcal/mole in both cases. These correlations between inactivation cross section o and temperature T show two mechanisms of inactivation to occur in 0X-174: one (a0) being independent of temperature while the other has an activation energy of 1 kcal/mole. 
Bestrahlung:
Die Vergleichsversuche mit Gammastrahlung wurden in der von HOTZ 5 beschriebenen Weise mit einer 60 Co-Gamma-Quelle bei einer Dosisleistung von 3-10 5 R/h durchgeführt. Für die Protonenbestrahlungen stand die Einrichtung zur Verfügung, mit der schon die Messungen am Tl-Phagen gemacht worden waren Die zur Bestrahlung benutzten 2-MeV-Protonen wurden von einem VAN 
Auswertung und Ergebnisse
Wie bei den T1-Bakteriophagen erhielten wir auch bei den <Z>X-174-Phagen exponentielle Inaktivierungskurven, sog. Eintrefferkurven (Abb. 1). Bei dicht ionisierender Partikelstrahlung gibt man als charakteristisches Maß für die Strahlenempfindlichkeit von Mikroorganismen häufig außer der Dosis (krad) den Teilchenfluß (p'cm -2 ) an, der erforderlich ist, um die Zahl der bestrahlten aktiven Individuen auf 1/e « 0,37 zu vermindern. 
o1 gilt für (£X-174-Phagen ohne Cystaminzusatz und a2 für 0X-174-Phagen mit Cystaminzusatz bei Inaktivierung durch Protonen.
Diskussion
Auch beim <Z>X-174 können wir, wie früher bei 13 . Neben diesem ist als Ursache der Temperatureffekte noch eine Reihe weiterer Mechanismen vorgeschlagen worden (AUGENSTEIN 8 , POLLARD 14 ) . Unsere Befunde ermöglichen noch keine eindeutige Entscheidung zwischen diesen Möglichkeiten. Sie zeigen jedoch klar, daß das Vorliegen der DNS in einoder zweisträngiger Form keinen qualitativen, sondern nur einen quantitativen Einfluß auf Temperatur* und Schutzstoffeffekte hat.
Für die in Anbetracht der geringen Größe des 0X-174 im Vergleich zu den T-Phagen relativ hohe Strahlenempfindlichkeit wird gewöhnlich die Einsträngigkeit seiner DNS verantwortlich gemacht, wegen der auch Reparaturvorgänge in der Wirtszelle sehr erschwert, wenn nicht unmöglich sein sollten 4 . Bei der doppelsträngigen 0X-174-DNS, der sog. replikativen Form (RF) wurde nämlich schon von gegenüber der normalen Einstrang-DNS (SS) verringerte UV-Empfindlichkeit festgestellt, die sie auf Wirtszell-Reaktivierungsprozesse zurückführten, die etwa 90% der Schäden ausheilen sollten. Von SZYBALSKI 
